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The present study investigated experimentally how therapists process information expressed verbally by clients要旨：
and how they obtain information not expressed verbally. Participants were required to think aloud during reading two
passages with and without components mentioning psychological disturbance. They were also required to recall the
sentences in the passages. The data indicated that the more clinical experience the participants had, the more knowledge
and capability to process information not expressed verbally by clients. The result suggests that it is important to
understand handicapped people for therapists in any institutions to have many clinical experiences.































































































































































されている 原田 ．また発話思考法は人間の理解過程を解明する研究において( ,1993)



















































疑問的発話の割合に関して，知識の程度の主効果が有意であった（ ．知χ p２(3)=36.02, <.01）
識の程度の各水準に関してライアン法による多重比較を行った結果，大学院生群と学部学生
四年生群，心理臨床群と学部学生二年生群，そして大学院生群と学部学生二年生群の間に関














沈黙の割合に関して，知識の程度の主効果が有意であった（ ．知識の程χ p２(3)=50.57, <.01）
度の各水準に関してライアン法による多重比較を行った結果，学部学生四年生群と心理臨床
家群，学部学生二年生群と心理臨床家群，学部学生四年生群と大学院生群，学部学生二年生
２ ２ ２群と大学院生群の間に関して主効果が有意であった（順に と とχ χ χ(1)=18.10 (1)=18.98
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